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The vibrational energy relaxation and transfer processes were measured for SF6 gas of 0.1 '"'-'0.5 
Torr by a pump-probe method using two tunable TE ・CO2lasers. The transmitted intensity of the 
probe beam through an SF 6 gas cel was measured by changing the probe wavelength and the time 
delay up to 450μs between the pump and probe pulses. The high vibrational states of V 3 mode 
were probed by 10.6μm P-branch as the same as those of V 4+ v 6 combination band were by 
10.6μm R-branch. The time behaviors of the two induced signals are composed of 4 regions ; In
the 1 stperiod (豆50μs)related to multiphoton excitation and V-V relaxation. In the 1 nd period 
(50・180μs)related to energy transfers between the two modes by quasi-continuum. In theillrd 
period (180・300μs)related to slow relaxation of bottleneck discrete levels by V -T relaxation and 
IVth (300・450μs)re抑 ictedby gas cooling. 
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Table 1 Decay time of SF 6 for some 
relaxation processes 
Relaxation RetaxatJontim・ Time at pressure of 
process Xpns" ... 。'.OlTo庁 0.051町 r
rotab師、寸前at.ion 36ns' Torr 3.6μs 120ns 
明bration一明brati町、 1.51. s'τ。r 150l.s 30l.s 
vtbratton-tr.町田lation 122# s'Torr 12ms 2.4ms 
m・5"t.-百四port 321. s 351. s 












































V3 ν-4 +νe ν4 ν6 
Fig. 2 Vibrational energy levels of v 3 and v 4+ v 6 
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Probed spectra of SF 6 2Torr at delay 
time(50μs) after pumped by CO2 
laser pulse of O.4J/cm-1 at P(30) line. 
Fig.3 
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う.この場合， V 3 = 1が飽和しているので基底状態
(ν3=0)からの基礎吸収は当然起こらないが，v :3
1から v3=2への吸収も起こらない.何故なら，この
エネルギー間隔~ ~ E21(E2・Edは基礎吸収の A
EIO(EI-Eo)よりは小さい.ftf1ち，品般的に振動量子数を
vとした時のエネルギ-Evを表す式



















次にレーザー光強度を大きくして V 3 =2準位ま
でポンプした場合を考える.この場合も同じように
v 3=2を基準にしてプロープ光の透過及び吸収の









ここで吸収係数α(cm'! ・ Torr. 1 ) と誘導伝弓.~を求
める式を(1)，(2)に示す.
1 . 1 αニ一一一一ln-
PL 10 
Spectral evolution of the induced signals 
with parameter of time delay. Positive side 
corresponding to induced transmissioll and 






































PIN : PIN photo diode 
L: ZnSe lens 
J:j側 lemet町















プ光は 10.6μm帯の P(8)"-"P (30)，R(8)"-" R(30)の範






4.1 v 3モードと v4+ v 6結合モードの誘導信号ス
ベクトル
ガス圧O.lTorrにおける V 3モードの吸収であるプ
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次に v4+ v 6結合モードについてはポンプ光波長
P(32)で，プロープ光を R(8)'"'-'R(30)と変化させ，ガス
























































Fig. 9 Gas-pressure dependence of induced signal 
for v 3 mode. 
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Fig. 10 Gas-p問 ssu問 dependenceof induced signal 
for v 4+ν6 combination mode. 
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Time behavior of ioduced signal of 







5.1 v 3モードと v4+ v 6結合モードの比較
プロープ光を v~~モードの吸収である短波長側の
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Fig. 12 Time dependenεe of叫brationalenergy 
distribution in SF6 molecules 







ると次のようになる V :3モードから V 4+ V G結合モ
ー}ごへのエネルギー移乗は準連続状態を通して行わ
れている V 3モードは V ~)モードの振動準位しかな
いのに比べて， ν4+V 6結合モードは ν3モードより


























ンプ光により V 3= 1または V 3= 2まで励起される.
しかし SF6ガス圧が高くなると分子間衝突が激しく
なり振動緩和が促進される.これにより V 3= 2ある












6.1 v 3モードと v4+ v 6結合モードのエネルギー
移乗と緩和の過程
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